A case of double cancer: renal pelvic transitional cell carcinoma and lung squamous cell carcinoma by 窪田, 理裕 et al.
Title右肺扁平上皮癌と左腎孟移行上皮癌の重複癌の1例
Author(s)窪田, 理裕; 久島, 貞一; 伊藤, 勇市; 立石, 宗隆; 清水, 斎; 住田, 臣造; 本間, 英司; 鈴木, 知勝




Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
866 泌 尿紀 要 　 34:866-869,1988
右肺扁平上皮癌と左腎孟移行上皮癌の重複癌の1例
市立釧路病院泌尿器科(都長:伊 藤勇市)
窪田 理裕,久 島 貞一,伊 藤 勇市
立市釧路病院麻酔科(部長1本間英司)
立石 宗隆,清 水 斎,住 田 臣造,本 間 英司
釧路日赤病院病理(部 長:鈴木知勝)
鈴 木 知1勝
A CASE OF DOUBLE  CANCER  : RENAL PELVIC 
TRANSITIONAL CELL CARCINOMA AND LUNG 
     SQUAMOUS CELL CARCINOMA
Michihiro KUBOTA, Sadakazu HISAJIMA and Yuichi ITO 
    From the Department of Urology, Kushiro General Hospital
                  (Chief: Dr. Y. Ito)
      Munetaka TATEISHI, Hitoshi SHIMIZU, 
        Shinzo SUMITA and Eiji HOMMA 
From the Department of Anesthesiology, Kushiro General Hospital 
               (Chief: Dr. E. Homma)
             Tomokatsu SuzuKI 
From the Department of Pathology, Kushiro Red Cross Hospital 
              (Chief: Dr. T. Suzuki)
   A 69-year-old woman was admitted with the chief complaint of gross hematuria and left flank 
pain ten years after curative right pneumonectomy. Retrograde pyelography showed a filling 
defect of inferior calyx.Computerized tomography revealed a solid tumor with a low density 
area arising from the left kidney. The tumor was demonstrated hypovascular by angiography. 
Left radical nephrectomy by a transabdominal approach was performed. Histological diagnosis 
was primary transitional cell carcinoma of the left renal pelvis largely replacing the renal 
parenchyma. Twenty six days after the operation she was discharged. Our case was of double 
cancer consistent with Warren and Gates criteria') and was classified into the nonsimultaneous 
case according to Moertels criteria2). Double cancer of the lung and renal pelvis is very rare 
and our case seems to be the 7th in the Japanese clinical literature.








全 摘除 術 を 受 け た.病 理 組 織学 所 見(Fig.1,2)は
低 分 化 扁平 上 皮癌 で あ った.
家族 歴1特 記す べ き こ とな し
現病 歴:1985年IO月21日,前記 主 訴 に て 当科 初診.
初診 時,膀 胱 鏡検 査 に て 左 尿 管 口よ りの 出血 を 認 め翌
日,精 査 目的 に 当科 入 院 とな った.
現 症:身 長145cm,体 重36.6kg,血圧122!70
mmHg,脈 拍84/min,表在 リンパ 節 は 触 れ ず,胸 部
は右 胸 郭 の 陥 凹を 認 め る が,左 胸 部 は 打聴 上異 常 な
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施 行 した.摘 出標 本:7.5cm×14cm.3009割面 では
腎 下 極 を 中心 に 全体 の1/2以上 が 充実 性 腫 瘍 に よ り置
換 され 内部 に 出血 壊 死 を 伴 って い た(Fig.7).病理
組 織 学的 に は,grade2の 移 行上 皮 癌(Fig.8)で所
属 リ ンパ節 転 移や,脈 管 内浸 潤 を 認 めずGrabsta!d
ら3)のstageIIIと判定 され た.術 後 経過:術 後一 時
呼 吸不 全状 態 と成 り10日間 の 人 工呼 吸 管理 を行 った 後
順調 な回 復 を示 し,1986年2月15日退 院 し1987年3月
現在,元 気 に 外 来通 院 中 で あ る.
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Fig.8.摘出標 本 の病 理 組織 所 見 ・組 織 学的 に は
grade2の移 行上 皮癌 であ った.
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